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計 I1 山河 1- 一
区間 2 630.6 315.3 i* 13.46 


















































1) Hereill repDr臼 the(lata Ol the soluble sulid cOltel七inapple fruit. 1'he data was researchod 
by !lleallS of the method. ()f Hand H巴fr札口tometertesting (Table 1-2) 
2) Tbe amOUllむofth日 solublesolid eUlltent was foumlむovary. with the part ilむ1efruit. 
1'ha七p;紅色ialdifl'erellces were Siglificltl1t. Stal1derc1 contenむwasfOllnd in B point of Fig. 1， wbich 
was the center of cortical layer in the cquatorial plal1e of a fruiι 
8) The ltmOUl1む of8olu]'l日 solidmatter increas日dsligh七1ydurillg a few !llonths uf storage 
period. 
).Lる科学的方訟を理解させる， (2) 因果律を理解させ
る可)植物界に起る新しい問題を解明するために熱
紋3せる， (4) 柏物と動物との差異と類似に関する理
解をりえ， 何人類及び{也の動物が如何Jに般物jに依存
ナるかを認識3せ， (6) 普通に)主ナる樹木の名と特徴
に精通Sせる，き庄がある.
一般J宙物学を刊するに当つては， {:也の課程との関係
や，植物学の日常生活えの応用を示すために，不断の
努力が必要である.日々の講義も，実物設明も，テス
トも，すべて上述の目標に対して如何に多く貢献する
かによって評価ナベまである佐藤E己)
